











































Validation of the Shitsu-taikan-sho Scale in college students sample: correlations among 
Shitsu-taikan-sho, mindfulness, body awareness and experiential avoidance.





方法：104名の大学生が失体感症尺度（STSS），the Five Facets Mindfulness Questionnaire（FFMQ），
Body awareness questionnaire（BAQ）の質問紙に記入を行った。また，別の130名の大学生が STSS，
Acceptance and Action Questionnaire-II（AAQ-II）に記入を行った。













Japanese Version of the Five Facet Mindfulness 
Questionnaire（FFMQ）（Sugiura, Sato, Ito, 
Murakami, 2012） 身体感覚への気づきを評価する
Body Awareness Questionnaire（BAQ） 伊 原・
宮元（1994），体験の回避を評価する日本語版






































































　A 大学に在籍する 1 ～ ４ 年生104名（男性27名，
女性77名）で，平均年齢は20.18歳（SD=4.46）で
あった。


























　₂）the Japanese Version of the Five Facets 
Mindfulness Questionnaire（FFMQ）：Bear 
Smith, Lykins, Button, Krietemeyer, Sauer, 




と妥当性を備えている（Sugiura et al., 2012）。





















































の相関が見られた。表 3 に BAQ と失体感症尺度
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　FFMQ 合計 92.63 14.72
BAQ 52.23 16.07
表 2 　失体感症尺度と FFMQ および BAQ との相関
失体感症尺度
体感同定困難 過剰適応 体感にもとづく健康管理の欠如 失体感症尺度合計
FFMQ
　観察 .18 .24* -.18 .12
　反応しないこと .01 .09 -.25* -.06
　判断しないこと -.36** -.36** .02 -.34**
　描写 -.08 -.03 -.26** -.16
　意識した行動 -.25** -.18 -.23* -.31**
　FFMQ 合計 -.18 -.10 -.34** -.28**
BAQ -.07 -.04 -.56** -.29**
*p<.05　**p<.01








FFMQ＝the Five Facets Mindfulness Questionnaire ;  BAQ＝Body Awareness Questionnaire
FFMQ＝the Five Facets Mindfulness Questionnaire ;  BAQ＝Body Awareness Questionnaire
AAQ-Ⅱ=Acceptance and Action Questionnaire-Ⅱ





































と 一 致 し な い 結 果 で あ っ た。 こ の 結 果 は，
Sugiura et al.（2012）の先行研究の結果と同様で





































































































































　 1 ）失体感症尺度：研究1で用いたものと同様。 
　₂）日 本 語 版 Acceptance and Action 
Questionnaire-2（AAQ- Ⅱ）：不快な身体感覚，

















　表 3 に，失体感症尺度と AAQ-II の平均と SD
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有村・宮本・田島：失体感症尺度の妥当性
Validation of the Shitsu-taikan-sho Scale in college students 
sample: correlations among Shitsu-taikan-sho, mindfulness, body 
awareness and experiential avoidance.
Tatsuyuki ARIMURA・Arisa MIYAMOTO・Shuichi TAJIMA
　Objectives: "Shitsu-taikan-sho" refers to the tendency of having difficulty in experiencing bodily 
feelings. The tendency is commonly observed in patients with psycho-somatic diseases. The Shitsu-
taikan-sho Scale(STSS) is a questionnaire that was developed to measure shitsu-taikan-sho. The 
present study aimed to establish the validity of STS in student samples. 
Method : One hundred and four undergraduate students completed the STS, the Five Facets 
Mindfulness Questionnaire(FFMQ), and Body Awareness Questionnaire(BAQ). One hundred and 
thirty undergraduate students completed the STS and Acceptance and Action Questionnaire-II(AAQ-
II). 
Resu1ts: Correlations among STS, FFMQ, BAQ, and AAQ-II suggested acceptable construct validity 
for STSS. 
Conclusion : These findings suggested that STSS is valid in Japanese college student samples. 
Key words: shitsu-taikan-sho, interoception, bodily sensation
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